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In recent years, programming is one of a hot topic in 
education, and the number of learners and educators are 
increased. In actual situations, general-purpose 
languages (GPLs) such as Java and Python are often 
used in practical situation, so it is necessary to study 
these languages. When learning programming using a 
GPL at the first time, learners often cannot understand 
the message of erroneous results reported by language 
processors. One of the reasons of this is that the 
language processor reports the error as a result of 
failing analysis. Such reports may often relate to 
unknown functions for learners. 
In this research, we aim to construct a programming 
learning system which can customize the language 
function used by educators according to curriculum for 
programming education using general purpose language. 
In this research, we developed an algorithm for 
automatically generating a generic language subset 
corresponding to the learning stage, and developed a 
prototype of a support tool for Python language using 
this algorithm.  
 









































































3. 提案手法  


























3.2. プログラミング学習への組み込み  
	 プログラミング学習で最も重要なプロセスは，学習者


























































4. 言語サブセット作成のアルゴリズム  
















a = “[1,2,3]” 
for i in a: 
	 print(i) 
#例２ 
a = [1,2,3] 

























































ードであるため Assign の抽象構文木の value 要素に対し
て Tree={Num}という制約を加える．そして，動的に取































	 for tree = all_tree[0 to all_tree.length] do 
	 	 if tree.ast_type is “ノード名” then (Assign や If など) 
	 	 	 message = limit_”ノード名”(tree) 
	 	 	 if message is not None then 




	 if tree in “body” then 
	 	 search_ast(tree) 
	 if tree[“ノード特定部分”].ast_type not in limit_list then 
	 	 return “未習得メッセージ” 
	 else: 




def node_enter_search(tree, limit_list): 
	 if tree.ast_type is “ノード名” then 
	 	 if tree.意味情報 not in limit_list  then 
	 	 	 return “未習得メッッセージ” 
 
def main(): 
	 all_tree = “学習者プログラムの抽象構文木” 
	 message = search_ast(all_tree) 
 





































































6. 評価  





組み込み関数は eval()，format()， int()， len()，print()，
range()，str()で設定をし，最低限使用しなければならな
い構文は，「条件分岐」の単元では if 構文，「繰り返し











とで出力される例外出力については，「A Detector for 














3-1.py ・	 比較演算子の型が違います 
・	 式には int 型は習っていません 
・	 未知学習項目 While は使用できません 
3-2.py ・	 未知学習項目 While は使用できません 
3-3.py ・	 比較演算子の型が違います 









































	 次に，表２における「未知学習項目 While は使用でき
ません」や「未知学習項目変数アノテーションは使用で
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